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ln this paper， the following two subjects are presented. i) Anion ordering (AO) transition 
of (TMTSF) 2 CI0‘under hydrostatic pressurc. 並)Spin-dcnsity-wavc (SDW) transition of 
(TMTSF) 2 PF 6 under unia xial strain. 
i) (TMTSP) 3CIO~ undcrgoes AO transition around 24 K at ambicnt pressure in the slowly 
cooled state (Relaxed-state)， and then superconductivity appears. Howevcr， therc is discrcpancy 
among diffcrcnt rcsearch groups about the anion ordering transition under pressure. We 
rccxaminc the conditions for the AO of ('1、，1TSF)2CI04 to occur in R-state by an extremely 
careful control of the cooling rate (く5K/h). The results show that the AO transition is 
present at least up to 1.1 Gpa. Below 0.1 GPa， the AO transition temperature is almost con-
stant with pressure， but beyond 0.4 GPa， itgradually increases with increasing pressure. At 
1.1 GPa， the AO transition tempcraturc was found to excccd 40 K. 
ii) For another Bechgaard 8alt (TMTSF) z PF 6， ithas been widely studied and the T-P 
(temperature-pressure) phase diagram was drawn. ln this work， we rcdrew the T・Pphasc 
diagram of (TMTSF) 2PF ti by way of uniaxial strain instead of hydrostatic pressure. 
We confirmed the validity of uniaxial strain， which was developed by Kagoshima etαl. In-
dependently. undcr uniaxial straill， the SDW of (TMTSF)2PF6 was suppressed most strongly 
by thc α-axis strain， and the b' -and c' -strain followed. This was somewhat contradictory to 
our first expectation that the b' -axis strain should be the most effective. It is spcculated that 
the a-axis strain causcs the SDW !:>uppression most strongly in terms of the possible increase 















第2部分:(T;vlTSF) ~ PF (.のスピン需度j度転移の視!変・静水1+力相図は既に確立されていた。しかし
静水圧力は異万性のある本物質にすべての方向に同時に相互作用.移動積分を変えてしまう。静水圧力の
代わりに l軸性圧力を加えることにより，異方位のある本物質のどちらの相互作用が本質的に重要なのか
探求できる。結果は.すべての軸hl1，1への圧縮がスピン密度波を抑えることに効くことが，明らかになり，
最良伝導)J向であるa紬方向にもっとも敏感で、ついでb'軸，ピ軸方lujの順であった。この結果に関して，
スピン密度波をネスティング描像による考築を訊みた。本研究は強相関系として再認識する卓要な知見を
提供した。
以上のように木論文で得られたこれらの結果は，有機伝導体の物性に関する基礎的なデータを確立し.
また，新しい物理の出発点となる知昆を提供した。これらの成果は有機伝導体はもとより， ，よく強制関電
子物性の物理および化学の発展に寄与し更なる発展を期待させるもので， t専寸τ(理学)の学位を授与す
るに値するものと審査した。
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